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Abstract : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) published by
American Psychiatric Association has been used worldwide to diagnose and classify mental
disorders by clinicians and researchers. The diagnostic criteria are concise and explicit, in-
tend to facilitate an objective assessment of symptom presentation. International Statistical
Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) produced by WHO is the
other commonly used manual for mental disorders. The aim of this paper was to review the
successive revision of DSM over the past of 60 years and the related matters. The fifth revi-
sion of DSM seems to have far more negative consequences than positive, slowing down
what progress in understanding and treatment of mental and behavioral disorders including
the field of special needs education.
Key words：診断基準 diagnostic criteria 精神障害の診断と統計マニュアル Diagnostic and Statis-
tical Manual of Mental Disorders 国際疾病分類（疾病及び関連保健問題の国際統計
分類）International Classification of Diseases（International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems） 国際生活機能分類 International Classification




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































るか軽快する（Douglas, 1972 ; Laufer & Den-














































































































































































































































































































































































































































































表 2 特別支援教育の対象障害に係るカテゴリにおける DSM-Ⅳと DSM-5の相違（DSM-Ⅳ，DSM-5より作表）
DSM-Ⅳ（APA, 1994）のカテゴリ DSM-5（APA, 2013）のカテゴリ




















表出言語障害 言語障害 language disorder
受容－表出混合性言語障害 語音障害 speech sound disorder



































































































































































表 3 DSM-Ⅳ-TR の「通常、幼児期、小児期、青年期に始めて診断される障害」における主な障害ごとの除
外規定
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 付記
①精神遅滞 △ △ △ （精神遅滞には除外規定がない。）
②学習障害 △ △ △
③発達性協調運動障害 △ ×
④コミュニケーション障害 △ × 重複診断の不可→表出性言語障害
⑤広汎性発達障害 △ × × ×


























準 A と評価基準 B のどちらか一方だけしか認
められない場合、自閉症スペクトラム障害の診
断は下されない。たとえば、評価基準 A に関












































































































る（Jensen, Martin, & Cantwell, 1997 ; Kuhne,
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